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～ 言語類型論の視点から ～ 
 
A Study of Present Perfect in English 
― How linguistic typology can help Japanese learners to interpret its function ― 
 































⑴ I may have left my wallet at the hotel.（法助動詞に後続する現在完了表現） 
⑵ It has been raining since last night.（現在完了進行表現） 
⑶ The book has been published for many years.（受動態を含む現在完了表現） 
⑷ We expected him to have passed the exam.（完了不定詞） 
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的な特徴を否定するものではないということが明らかにされたのである 9) 。 
以上に基づき、本稿は言語の相対性と普遍性とに等しく価値を認め、言語使用にかかわる
人間の存在を重視し、その自然な振る舞いとしての言語事実の中に思考や認識の過程が発現
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…There are cases where the “fashions of speaking” are closely integrated with the 
whole general culture, whether or not this be universally true, and there are connections 
within this integration, between the kind of linguistic analyses employed and various 
behavioral reactions, and also, the shapes taken by various cultural developments. 



















We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, 
largely because we are parties to an agreement to organize it in this way－an agreement 
that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our 
language.  The agreement is, of course, an implicit and unstated one, BUT ITS TEAMS 
ARE ABSOLUTELY OBLIGATORY; we cannot talk at all except by subscribing to the 
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organization and classification of idea which the agreement decrees. 















































This fact is very significant for modern science, for it means that no individual is free 
to describe nature with absolute impartiality but is constrained to certain modes of 
interpretation even while he thinks himself most free.  …We are thus introduced to a 
new principle of relativity, which holds that all observers are not led by the same physical 
evidence to the same picture of the universe, unless their linguistic backgrounds are 
similar, or can in some way be calibrated.  









（池上訳 1993, p.155） 
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るべきである。 
 




















⑴ 孤立語（isolating language） 
：語は実質的な意味だけを表し、文法的な機能は語順に依存している言語 
＜例：中国語＞ 
我愛你（wo ai ni：私はあなたを愛している）⇔你愛我（ni ai wo：あなたは私を愛している） 
 






⑶ 屈折語（inflectional language） 
：語の実質的な意味を表す部分（屈折要素や語尾）が密接に結合しているため、それを分離





（以上、田中ほか編 1988, (1) p.324, (2) p.19, (3) p.304 より） 
 
しかし、以上の類型はあくまでも相対的な基準によるものと捉えるべきである。例えば、












⑵ 形態類型論（morphological typology） 
① 語頭屈折：ドイツ語の kommen（来る）→ge-kommen（過去分詞） 
② 語中屈折：英語の begin－began－begun 
③ 語末屈折：英語の tree－trees、トルコ語の ev（「家」の単数形）－evler（複数形） 
 








⑴ S O V (約 50%) 
⑵ S V O (約 40%) 
⑶ V S O (約 10%) 
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⑷ V O S 
⑸ O S V   ごく稀に観察される 
⑹  O V S 












2.3  先行研究から導き出された類型 





表 1 日英語における移動動詞の比較 
移動先の人称 日 本 語 英 語 
1 人称 私のところに来る come to me 
2 人称 あなたのところに行く come to you 











































































表 2 山下（1986）に基づいた時間感覚の比較 



















表 3 英語の母語話者の基本的な時間感覚 
客観的な時間 過去時 現在時 未来時 
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  STATE PRESENT 
  HABITUAL PRESENT 
  INSTANTANEOUS PRESENT 
 
（Quirk, R. et. al 1985, p.180） 
 




I live in the new house. 
The moon moves round the earth. 




She wakes up at six every morning. 
He drinks a lot of coffee. 




Here comes the bus. 
I hereby name this ship the Queen Victoria. 




達文でも現在時制は使われている。（柏野 1999, pp. 6-19） 
現在時制が表す状況が広範囲にわたっているので、英語以外の母語話者が整理した時制の





図 2 発話時・参照時・事態発生時による時制の区分 
Speech times:                          speech time 
 
Reference time:     past time           present time            future time 
 
Event time:    anterior   posterior   anterior   posterior   anterior   posterior 
 
Tenses:         past       past      present    present     future     future 
              
Aspects:       perfect   progressive   perfect   progressive   perfect  progressive 
（Radden, G. and Dirven, R. 2007, p.205 より） 
 
ほとんどの用語に対して日本人学習者は問題がないと思われるが、事態発生時の anterior
と posterior には説明が必要だと思われる。anterior/posterior というのは、英語の母語話者
が事態をどのように捉えようとしているかを概念的に表すもので、時間軸に逆らって振り返






成る、文法的な表現形式である」ということを明らかにしている。（Quirk, R. et.al. 1985, 
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している。伝統的には、述語動詞（厳密に言えば、法助動詞・否定語・have/has・be 動詞に
後続する動詞句主要部）の論理的な意味領域を研究の対象とするものであった 16)。しかし、













図 3 現在完了表現が表す文法機能 
 
事態発生時        今（発話時） 
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3.2  現在完了表現の内部構造 
近年の言語学研究には、英語現在完了表現の内部構造に着目し、「所有」の意味を核とする
have/has が選択されるまでの過程を、語彙的な意味の拡張と文法化の結果して捉えなおした




























⑴ He has an apple. 
⑵ She has two oranges. 
 
have/has の中心的な意味が発生した当初、その所有者は被所有物を入手する権利と権力を












⑷ You have blue eyes. 



















⑺ I have two brothers. 
⑻ You have a beautiful wife. 
 






⑼ I have a feeling of fear that I may lose my job. 






⑾ The room has a window. 







⒀ I have breakfast every morning. 










⒂ I have a plan. 
⒃ You have to go there alone. 
 







⒄ I have my watch mended by John. 























⒇ I have already sent my letter to you. 
  Our train has just left. 
 
3.2.2  存在と所有の表現 
池上（1981）は、三上章（1903-1971）とハリデ （ーMichael Alexander Kirkwood Halliday, 
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1925-）による時制の分類を統合させ、進行相と完了相の類型を提案している。 
 
Ⅰ 現在反省現在          スルノデアル 
  PRESENT IN PRESENT         is doing 
Ⅱ 現在反省過去          スルノデアッタ 
  PRESENT IN PAST              was doing 
Ⅲ 過去反省現在          シタノデアル 
  PAST IN PRESENT              have done 
Ⅳ 過去反省過去          シタノデアッタ 
  PAST IN PAST                   had done 
（池上 1981, p.52） 
 










   X BE WITH Y 
Ⅱ （Y＝＜主題＞の場合） 
  （a）WITH Y BE X 
 （b）Y BE WITH X 
  （c）Y HAVE X 






Ⅰ      John is in the room. 
Ⅱ （a）?In the room is John. 
英語現在完了表現の研究 ～言語類型論の視点から～  髙野 秀之  55 
  （b）The guitar is with John/John is playing (on) the guitar. 








































⑴ I have it done. 
⑵ I have [it was done]. 
⑶ I have done it. 







⑷ WITH Y BE [it was done] 
⑸ Y BE WITH [it was done] 
⑹ Y HAVE [it was done] 

































































1) ほとんどの先行研究は、現在完了の基本構造を「助動詞 have/has + 過去分詞」と表現しているが、













られた目標を伴って身につける第二言語（L2）の獲得という研究領域もある。L1 と L2 とでは言
語獲得のプロセスが異なるという事実に基づき、それぞれは研究の目標・方法を異にしている。
そのため、言語獲得を上位の概念とし、その下位に L1 獲得と L2 獲得が位置づけられる。 









9) Bolinger, D (1977)の “language is not expected but motivated” は、言語の普遍性を最も顕著に現わし
た預言であると言える。 
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